
















Marcel Duchamp’s Anémic Cinéma Revisited 
̶ Optical Experiments, Spirals, and Pataphysics ̶
Ayako TANAKA
Abstract
　This is a research paper on Anémic Cinéma, a film produced by Marcel Duchamp (1887-1968) in 1926. Anémic 
Cinéma is a short film that Duchamp created in Paris in collaboration with Man Ray. Several previous studies on 
this film focus on the text of the poetry and emphasize the sexual overtones from the metaphorical analyses of 
Duchamp’s unique use of puns.
　In this paper, the author conducts a discussion focusing on how Duchamp would constantly contemplate vision 
and dimension within art, including his three works related to Anémic Cinéma: the Rotary Glass Plate (Precision 
Optics) (1920), the Rotary Demisphere (Precision Optics) (1925), and the Rotoreliefs (Precision Optics) (1935). 
One could say that Anémic Cinéma is an experimental film that incorporates all the cornerstones of Duchamp’s 
creations: “vision,” “dimension,” and “wordplay.”
　Further, this paper presents new viewpoints on the spiral motif shared among these works as well as the effect 
of Pataphysics created by Alfred Jarry and its influence.
　The paper highlights how Duchamp’s criticisms of retinal art, which merely depicts the images projected on the 
retina, and his efforts to project the imperceptible fourth dimensional world are manifest in Anémic Cinéma and 
his optical experiments.
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⑴　Katrina Martin, [1975] “Marcel Duchamp's Anemic-Cinema”, Studio International 189/973 [Jan-Feb.1975]: pp.53-60.
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　前述の通り、映画のクレジットには、「Copyrighted by Rrose Sélavy, 1926」と記され、拇印が押されている。
Rrose Sélavyはデュシャンの別人格名で、1920年から作品のタイトル名や署名として使用された。発音する










































































　文字盤 1の詩：Bains de gros thé pour grains de beauté sans trop de bengué.（直訳：ほくろ用の濃い茶の風呂、
余分なベンゲ鎮痛軟膏必要なし。）
　カトリーナ・マーティンによれば、この詩は、Bains de gros thé/ pour grains de beauté/ sans trop de bengué の
三つの言葉のグループに分けられるとし、音読すると類似音の間に微妙なずれがあり、これがリズムを作り出
すのだと言う。この三つの部分の中で子音の音がうまく調整されているという。つまり、Bains de gros théの
























ている詩は、以下の通りである。“La difference entre un bébé qui téte et un premier prix d’horticulture potagè re 
est que le premier est un souffleur de chair chaude et le second un chou-fleur de serre chaude.”（乳を飲む赤ん坊と
野菜園芸の優良品との違いは、前者が熱い肉体の息を吐くものであるのに対して後者は温室のカリフラワーで
あることだ）⒁。










文字盤 4の詩：On demande des moustiques domestiques (demi-stock) pour la cure d'azote sur la côte d'azur.（直
訳：コート・ダジュールの窒素療法のために（半在庫品の）家蚊を必要とする。）
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moustiques domestiques demistockは音読すると韻を踏んでいてリズム感をもたらす。3つの単語とも 3つの音
節を持つ。また、la cure d'azoteと la côte d'azurも 3つの音節を持つ 2つの単語で韻を踏んでいる。《トランク
の箱》に所収のものは、Nous livrons à domicile: moustiques domestiques (demi-stock).（われわれは宅配する。
つまり（半在庫品の）家蚊を）となっている。
　5枚目の螺旋図は右回りで白と黒と白の幅広の螺旋の中に細く黒い螺旋が回転する。




文字盤 6の詩：Esquivons les ecchymoses des Esquimaux aux mots exquis.（直訳：洗練された語を持つエスキ
モーの青あざを巧みに避ける。）





Avez-vous déjà mis la moëlle de l'épée dans le poêle de l'aimée?（直訳：あなたの愛人のストーブに剣の髄を置い
たことがあるか。）
　8枚目の螺旋図は右回りで、眼球のように見えるアルキメデス螺旋である。回転数はゆっくりとしている。
文字盤 8の詩：Parmi nos articles de quinquillerie paressence, nous recommandons le robinet qui s'arrête de couloir 
quand on ne l'ecoute pas.（直訳：怠け者の金物屋のわれらが、品物の中でも、耳を傾けなければ流れが止まる
水道の蛇口を推薦する。）
《トランクの箱》では、le robinet（あの蛇口）が un robinetに、『ブラックユーモア選集』には同じ詩が所収
されている。
　9枚目の螺旋図は右回りで、筒状に見える等角螺旋である。
文字盤 9の詩：L'aspirant habite Javel et moi j'avais l'habite en spirale.（直訳：見習い士官はジャヴェルに住む、
私も住んでいた、私は螺旋形の陰茎を持っていた）⒃。
ミッシェル・サヌイエはこの詩を「語音類似的交差配置法」と呼ぶ⒄。最初の語の L'aspirantは、en spirale（in 










































図 2 図 3
《回転ガラス板（精密光学）》Rotary Glass Plate (Precision Optics)（1920年）
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et moi esquivons les ecchymoses des esquimaux aux mots exquis（ローズ・セラヴィと私は名文句を語るエスキ



































































25　ロトレリーフ No.1-No.12のタイトルは、No.1「Corolles – Modèle Déposé（花冠 -提出されたモデル）」、No.2「Oeuf à la 
coque（ゆで卵）」、No.3「Lanterne Chinoise – Modèle Déposé（中華風ランタン –提出されたモデル）」、No.4「Lampe（ランプ）」、
No.5「Poisson Japonais（日本の魚）」、No.6「Escargot – Modèle Déposé（まき貝 -提出されたモデル）」、No.7「Verre de 
Bohême（ボヘミアングラス）」、No.8「Cerceaux – Modèle Déposé（フープ -提出されたモデル）」、No.9「Montgolfiere（熱気球）」、














































28　Fraser, J. [1908] A new visual illusion of direction. British Journal of Psychology
29　前掲書『デュシャンは語る』74頁。
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（4）　Linda Dalrymple Henderson, [2005], 177.
（5）　Linda Dalrymple Henderson, [2005], 178A.
（6）　By Alfred Jarry (Personnal scan) [Public domain], via Wikimedia Commons （2018年 5月 25日）
